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Trois contes are the only tales in Flaubert's work. But when he was young, he sopke 
repeatedly of his planto write the oriental tale in his letters and he wrote the draft, Les Sept 
fils du Derviche : le conte de desert. In view of that, we will explore the relation of these 
two tales. At first, we find that Flaubert wrote the first version of a novel La Tentation de 
Saint Antoine just before Les Sept fils du Derviche, and La Tentation de Saint Antoine 
before Trois contes. So this visionary story is considered to have affected two tales. In 
addition to that, some characters in Les Sept fils du Derviche are seen in each tale of the 
Trois contes. For example, Saint Julian is similar to Iban who is a spirituarist. From the 
viewpoint of bourgeois life, the family of Aubain in Un cœur simple is analogous to that of 
Zeïn, and Aulus, roman emperor as famous devourer in Hérodias to Hassan. Given the 
above points, we can consider that Trois contes aren’t the small sketches suddenly written 
for the reason that Flaubert couldn’t continue writing his grand roman, Bouvard et Pecuchet, 
but that they belong to the school of the works as La Tentation de Saint Antoine and 
L’Education sentimentale, to which he applied his whole life. 

















年 4 月～5 月」の中で「オリエントのコント」と
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9 月 16 日にもアルフレッド・ル・ポワトヴァン宛
てに「僕は少し僕のオリエントのコントの整理に
専念してみよう。だが骨が折れる」7）と書いている。

















ば、fo 9vo と fo 10ro はオリエントに関する旅行、
文化、歴史の書籍のリストとなっている。次いで
同カルネの fo 41ro, fo 41vo, fo 40ro, fo 40vo, fo 39vo, 
fo 39ro, fo 38vo, fo 38ro, fo 37voは「オリエントのコン
ト」の草案であるがおそらく 1845 年の 9 月の秋か
1849 年に執筆されたのではないかとピエール＝
マルク・ド・ビアジは推測している11）。 























ベールは、1851 年 9 月に『ボヴァリー夫人』の執
筆を開始し、「オリエントのコント」はしばらく書
簡で話題にのぼらなくなる。 
 しかし、『ボヴァリー夫人』を執筆中の 1853 年




言及し、1854 年の 8 月にルイ・ブイエへ「僕は汗
フローベール『三つのコント』と「オリエントのコント」 
























































いる。その中で 1845 年の 7 月頃に書かれたと推測
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事故に見舞われている。― しかし新たな希望 ― 
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